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多くの試みがなされてきた。具体的には，Nordhaus and Tobin（1973）のMEW（Measure of 
Economic Welfare），経済審議会NNW開発委員会（1973）のNNW（Net National Welfare），
Peskin（1981）の修正GNP，Reppeto et al.（1989）のNDP（Net Domestic Product），Daly and 
Cobb（1989）のISEW（Index of Sustainable Economic Welfare），Pearce and Atkinson（1993）のWSI（Weak 
Sustainability Indictor），Rees and Wackernagel（1994）のエコロジカル・フットプリント，Cobb 
et al.（1995）のGPI（Genuine Progress Indicator），また，最近では，Esty et al.（2005）による



















































（pit dKitdt ）＋Σj（qjt dSjtdt ） （1）
　ここで，tを各時点として，Itはネット・インベストメント，Kitは第 i人工資本ストック，pitは






































































































































Esty et al. (2005)





































































































































































セイビング 12.09％ － 13.69％ － 7.26％ 10.81％
平均エコロジカル・





















































































クラスター 1には北・西欧，クラスター 2には中・東欧および中南米，クラスター 3には，南・

























































































































頻度 18 35 47 11





















































































































































0.5389 0.2725 0.8044 1.0000
0.0000 0.0038 0.0000
HDI
0.6845 0.2481 0.7188 0.6768 1.0000
0.0000 0.0087 0.0000 0.0000
u5mort
－0.6004 －0.3210 －0.5484 －0.4859 －0.9337 1.0000
0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000
VA
0.4719 0.4097 0.6652 0.6878 0.6496 －0.5062 1.0000
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